
























Democracy on the Brink of Authoritarianism:
 Criticism of “the Twilight of the Liberal World Order”
森　　　彰　夫*
MORI Akio
　Many Europeans believe they have to offer the world: not power, but the transcendence of power. The “essence” of the 
European Union is “all about subjecting inter-state relations to the rule of law,” and Europe’s experience of successful 
multilateral governance has in turn produced an ambition to convert the world. The United States, meanwhile, remains 
mired in history, exercising power in the anarchic Hobbesian world where international laws and rules are unreliable 
and where true security and the defense and promotion of a liberal order still depend on the possession and use of 
military might. According to neocon, that is why on major strategic and international questions today, Americans and 
Europeans agree on little and understand one another less and less, and if president Trump ceases to place a high 
priority on reassuring allies and partners in the world’s principal strategic theaters, then the collapse of the world order 
may not be far off, that is the twilight of the liberal international order. In this paper, as a criticism of such arguments, 
Bruce Russett’s democratic peace, Michael Doyle’s constitutional liberalism, Robert Kagan’s twilight of the liberal world 
order, misunderstanding of Islam, imperfect democratic regimes, danger of authoritarianism, security dilemma by 
strengthening military power, and incorporating Russia and China into the Kantian system are reviewed and discussed.
キーワード：デモクラティック・ピース論，立憲的リベラリズム，カント主義システム，法の支配，権威主義


































































































６Samuel Phillips Huntington（1927年 - 2008年）ハーバード
大学教授。
７See Huntington （1996）.




10John J. Mearsheimer（1947年 -  ）シカゴ大学政治学部教授。





15Michael W. Doyle（1948年 -　）コロンビア大学教授。2001
年から2003年まで国際連合事務総長の顧問。
16Doyle （1997） p. 287.
17ibid. p. 310.
18Edward Mansfieldペンシルヴァニア大学教授。














































































20Mansfield, Snyder （1995） p. 79.











34Russett （1993） p. 136.
























































































37Russett, op.cit. p. 119.
38ibid. p. 120.
39Stohl （1984）, George （1991）
40Forsythe （1992） pp. 385-395.
41Russett, op.cit. p. 121.
42ibid. p. 123.
43Prados （1986） pp. 320-321.
44See Moynihan （1990）
45Russett, op.cit. pp. 123-124.
46森他（2003年），森他（2008年）参照。


















































































































































































































































































































































































72Robert Gilpin（1930年 - 2018年）米国の国際政治経済学者。
プリンストン大学教授。
73See Gilpin （1975）.
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90Everts （2001） p. 10.


































































































97Russett, op.cit. pp. 134-135.
98ibid.






























































































































































































































117Giovanni Sartori（1924年 - 2017年）イタリアの政治学者。
専門は比較政治学。1979年から1994年までコロンビア大学で
教鞭をとった。



















































































































































































































































































139Russett, op.cit. p. 282.














ケナンは，「NATO拡大は冷戦後の大失策」（George F. Kennan, 
“NATO Expansion Would be a Fateful Blunder”, International 
Herald Tribune, February 6.1997.）と題し，NATOを東方に拡大
すれば，ロシアとの均衡が崩れロシアの安全が失われるため，
大失策であると論じていた。森前掲書，p.27.
141Russett, op.cit. pp. 283-288.
142ibid. pp. 289-291.
143Crow （1993） pp. 21-22.












































































145Mearsheimer, op. cit. p. 396.






































Source: SIPRI database. 現在のレートで換算
図６　主要国の軍事費シェア（2019年）
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